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   A 68-year-old man consulted our department for sudden onset of dysuria and perineal pain. On 
digital rectal examination, soft and a hen-egg-sized mass was palpated. Serum PSA value was 
elevated to 11.4 ng/ml. Pelvic magnetic resonance imaging (MRI) suggested a large hemorrhagic cyst 
associated with prostate, cancer. In addition to a pathological diagnosis as poorly differentiated 
adenocarcinoma (Gleason grade 5/4), which was established by transurethral biopsy, aspirated cyst 
contents revealed an elevated PSA value (3,090 ng/ml). Clinical staging was determined as T4NOMO. 
Following administration ofandrogen-deprivation therapy for 3 months, radiation therapy (64 Gy) was 
administered tothe prostate. Twelve months after the diagnosis, the serum PSA value has remained 
within normal limits, and no local recurrence of the disease was deteced. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 47: 199-201, 2001) 





































Fig. 1. A low-intensity area suggesting  pros-
       tate cancer was demonstrated on MRI




























部位 を経尿道的に生検 した.経 直腸エ コー下嚢胞穿刺
も同時 に行い,血 性内容液150mlを吸引 した.
病 理組織 学的診断:腫 瘍 は低分化型腺癌(Gleason
grade5/4)であ り,膀 胱 頸部へ の浸潤 を認 めた.ま
た嚢胞 内容 液のPSA値 は3,090ng/ml,細胞 診では
classIIIbであった.
治療経過:画 像上他臓 器 の転移 を認め る所 見は な
く,病 期T4NOMOと 診断 した.生 検時の嚢胞内容液
吸引後,局 所症状 の緩和がみ られていたが,1週 間後
には再び軽度の排尿 困難,会 陰部不快感 を訴 える よう
にな り,超 音波検査上,嚢 胞内容の再貯留傾向が示唆
され た.8月28日 よ り内分泌 療法(LH。RHagonist
お よびflutamide)を開始 した ところ,約1カ 月後 に
は自覚症状 の消失がみ られ,ま た超音波検査上 も嚢胞
の著 しい縮小が確認 された.診 断 より3カ 月後 には,
血 清PSA値 は0.6ng/m1まで低下 し,ま たMRI上
嚢 胞の消失 も確認 されたため(Fig,2B),前立腺 に放
射 線治療(64Gy)を追加施行 した.治 療開始 よ り12
カ月が経過 した現在,LH-RHagonist単剤投 与 を継
続 し外来 にて経過観察中であるが,嚢 胞の再発 はみ ら




































































出血性嚢胞を合併 した前立腺癌の1例 を経験 したの
で,若干の文献的考察を加え報告 した.
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